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ا.م.د� .سحر قدوري

مركز الم�ستن�صرية للدرا�سات العربية والدولية
الجامعة الم�ستن�صرية

توظيف تكنولوجيا المعلومات في ادارة المخاطر البيئية :

درا�سة تقويمية في ال�شركة العامة ل�صناعة الزيوت النباتية (م�صنع الر�شيد)
الم�ستخل�ص
وعدت هذه
ادارة المخاط ��ر البيئية �شغلت اهتمام العديد من الباحثين من حقول معرفية مختلفةّ .
االدارة م ��ن قب ��ل الأعمال لي�ست مهم ��ة فح�سب في مجتمع الي ��وم بل تمثل تحدي ًا ام ��ام المنظمات
المختلفة .ومنحت عملية تحويل االعتبارات البيئية الى فر�ص جديدة امام االعمال الى اعتبار ادارة
المخاط ��ر البيئية عن�ص ��ر ًا ا�سا�سي ًا في تحقيق التطور والنمو الم�ستمر لل ��دول ال�صناعية والنامية.
ويعد عن�صر الح�صول على المعلومات البيئية الجيدة من متطلبات تح�سين ادارة المخاطر البيئية.
يرمي البحث الحالي الى و�صف كيف يمكن لتقنية المعلومات ان ت َوظف في ادارة المخاطر البيئية؟
وف ��ي �ضوء االجابة على ت�سا�ؤالت البحث ،ات�ض ��ح انَّ االن�شطة البيئية تظهر معلومات عالية النوعية
وهي بدورها تركز على كيفية تح�سين الواقع البيئي او الحد من المخاطر البيئية ،لكن الواقع البيئي
اظهر م�ستوى توافر المعلومات البيئية متباين ًا وعدم و�ضوح ل�سيا�سات ادارة المخاطر البيئية.
ي�شتم ��ل البح ��ث على جانبين :االول ،الجانب النظري وتم تغطيت ��ه من خالل االطالع على ما تي�سر
للباحث ��ة من م�صادر ومراجع علمية حديثة .والجان ��ب الثاني ،هو التطبيقي وتم جمع معلوماته من
ال�شرك ��ة العام ��ة ل�صناعة الزيوت النباتية بعدها مجال البحث .وق ��د ا�سفرت النتائج عن مجموعة
من التو�صيات ومنها:
•يتعي ��ن عل ��ى القي ��ادة االدارية ان تك ��ون مدركة لما تنط ��وي عليه االعمال م ��ن مخاطر بيئية
وعليه ��ا ان تقرر التغيي ��ر في االنتاج والعمليات الت�صنيعية من اج ��ل المواكبة مع النظم الحديثة
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. وا�ستحداث عمليات بيئية للحد من المخاطر وتقييم االثار البيئية
•لتغطية متطلبات ادارة المخاطر البيئية فر�ضت ال�ضرورة توافر قاعدة معلومات بيئية تتالئم
.مع ان�شطة ال�شركة المبحوثة وان هذه االمهمة تقع على عاتق ادارة المخاطر
Abstract

Risks Environmental Management engage an increasing number of persons
from different fields .The management and safeguarding of our environment
by business not only an important issue in today’s society ,but also a challenge
for the different enterprises to turn environmental concerns into new business
opportunities .In this respect ,Risks Environmental Management is key
element in achieving developing countries .Better access to good quality
information and Environmental data is prerequisite for improved Risks
Environmental Management .
This research aims to describe how information technology can be used in
Risks Environmental Management ?
Through the answers based on the questions that research in Environmental
activities produces high quality data and information .It focuses on how
to improve the distribution and retrieval of such information ,but the
environmental practice ,availability varies and unclear environmental policies
for acc
The research has consists of two sides ,one is theoretical we collected it
information form the new books resources .The second side ,is practical and
the information about it is collected form the general company of vegetable
oils industry .
The finding led to a number of recommendations same of them were :• The managerial leadership will have to be increasingly aware of the
implications of environmental legislation on their business ,they will have
to decide on product and process changes to comply with new regulation
,introduce environmental audits and impact assessment .
• A reach engine and database with all the relevant environmental information
from the company ,and this activity must be do by the environmental risks
management .
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المقدمة
تع ��د حماية البيئة والمحافظة عليها م ��ن المخاطر البيئية من قبل المنظمات ال�صناعية لي�س امر ًا
مهم ًا في مجتمع اليوم فح�سب ،بل تمثل تحدي ًا امام مختلف المنظمات في �أمكان تحويل االعتبارات
البيئي ��ة وااللت ��زام بها الى فر�ص جديدة للمناف�سة ،وفي هذا ال�ص ��دد عدت ادارة المخاطر البيئية
عن�صر ًا ا�سا�سي ًا في تحقيق النمو والتطور للمنظمات .وا�صبح يتعين على المدراء ان يكونوا مدركين
او اكث ��ر وعي� � ًا لما تنطوي عليه الت�شريعات والمحددات البيئية من اثر على االعمال والم�شاريع ،وما
تفر�ض ��ه من اجراءات يج ��ب اتخاذها ت�شمل التغيير في االنتاج والعملي ��ات الت�صنيعية تمكنهم من
المواكب ��ة او االمتثال للنظم والتوجيه ��ات البيئية الجديدة ،ف�ض ًال عن �ض ��رورة ا�ستحداث فحو�ص
بيئية قادرة على ا�ستيفاء المتطلبات البيئية في معظم االن�شطة الم�سببة لمخاطر التلوث والمبادرة
ال�سريعة للتعرف والبحث عن المنافع البيئية ومواجهة التهديدات .
ان االهتم ��ام بادارة المخاطر البيئية جاء من حقول معرفية مختلفة ومتعددة وتجلى هذا االهتمام
ف ��ي اع ��داد ال�سيا�س ��ات البيئية الت ��ي تت�سق م ��ع اال�ستراتيجيات االنمائي ��ة .وفي �ض ��وء المبادرات
أعدت الإعداد الجيد لنوعية المعلومات
العالمية التي �أولت اهمي ًة خا�صة للظروف البيئية المحلية َ �،
والبيانات البيئية من متطلبات تح�سين ادارة المخاطر البيئية .ومن هنا فان تكنولوجيا المعلومات
اداة قوي ��ة لحف ��ظ وا�سترجاع وتحليل وتقيي ��م وتوزيع المعلوم ��ات البيئية ،وقد ا�سهم ��ت التطورات
التقنية ال�سريعة للمعلومات واالت�صاالت في ت�سهيل الح�صول على المعلومات بغ�ض النظر عن مكان
وجوده ��ا وزمانها .ف�ض ًال عن تعزيز اثر المعلومات البيئية ف ��ي القيام باالن�شطة البيئية التي ت�شمل
التخطي ��ط ،والتنظيم ،والرقابة ،والمراجعة ،والتعلي ��م ،والتدريب ،والوعي ،واالت�صاالت ،والتقييم
للمخاطر البيئية.
ان تزاي ��د التوغ ��ل ف ��ي المعلومات البيئي ��ة وا�ستخدامها ي� ��ؤدي الى معرفة جي ��دة وت�شخي�ص دقيق
وان ذلك �سوف ي�ؤدي الى �صنع قرارات معلوماتية جيدة �ستعزز تلك النتائج ،وفي
للمخاطر البيئيةًَ ،
الوق ��ت نف�سه قد تظهر مخاطر نتيجة �إهم ��ال توافر او �إتاحة المعلومات م�ؤدية الى م�شكالت �صعبة
وتتطل ��ب �صرف وقت وجهد كبيري ��ن لتحقيق(الموثوقية) للمعلومات الموج ��ودة في و�سائل الخزن
المتعددة .ويجب على العاملين في مجال ادارة المخاطر البيئية ان يمتلكوا و�سائل /ادوات تمكنهم
عال من الجودة وبي�سر وتوزيع كميات كبيرة منها بتكاليف
من �إتاحة المعلومات البيئية ذات م�ستوى ٍ
اقل .
وازاء التحدي ��ات التي ابرزتها ادارة المخاطر البيئي ��ة وتكنولوجيا المعلومات يتبادر ال�س�ؤال االتي:
«كيف اذن يكون رد فعل المنظمات ال�صناعية العراقية اتجاهها؟»
في حين تولي الدول ال�صناعية هذين المتغيرين (ادارة المخاطر البيئية ،وتكنولوجيا المعلومات)
بع� ��ض االهتم ��ام في برامجها .اال اننا ال نعلم اال القليل عن مب ��ادرات المنظمات في الدول النامية
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ومنه ��ا الع ��راق في هذا المجال ،فم ��ا زال هناك �ضعف ف ��ي بلورة �صورة وا�ضحة ع ��ن الحاجة الى
ادارة للمخاط ��ر البيئية في الأعمال ،و�ضرورة تطوير البرام ��ج البيئية ،ونوع الإ�سناد الذي تحتاجه
المنظمات من �أجل تبني �إمكان ت�أهيل ادارة مخاطر بيئية كف�ؤة  ،وتنمية قدراتها من اجل النهو�ض
بمهماتها وبالجودة المطلوبة التي تن�سجم مع نظم الجودة ال�شاملة للبيئة .
في �ضوء ما تقدم يت�صدى البحث الحالي لم�شكلة جوهرية تتمثل في «كيف تحرز المنظمة ال�صناعية
تقدم ًا وتحافظ وتح ُّد من مخاطرها على البيئة في الوقت نف�سه ؟» وفي هذا ال�سياق �أثارت الباحثة
ت�س ��ا�ؤالت عدي ��دة تتطلب االجابة عنها .ومن هن ��ا تنطلق اهمية البحث في تكوي ��ن ر�ؤيه مو�ضوعية
وا�ضح ��ة ع ��ن �إدارة المخاط ��ر البيئية وتدعيمه ��ا وتطويرها من خ�ل�ال توظي ��ف �أدوات تكنولوجيا
المعلوم ��ات فيها ،ومن ثم التعرف على م ��ا جاءت به منظماتنا عن هذين المتغيرين ،ومعرفة مدى
التوافق بين الواقع النظري والتطبيقي .ومن هنا ف�إنَّ البحث يهدف �إلى تحقيق مجموعة من االهداف
منها تقديم عر�ض تعريفي وتقويمي لمفهوم ادارة المخاطر البيئية وتكنولوجيا المعلومات ،وبلورت
اهم ال ��دالالت النظرية والتطبيقية لهذين المتغيرين التي يمكن �إعدادها للإ�سهام في دفع االدارة
ال�صناعية المحلية في �إدخال االعتبارات البيئية �ضمن كافة االن�شطة التنظيمية ،وذلك عن طريق
مراجع ��ة الأدب الإداري من اجل تقديم االف ��كار والآراء النظرية من جهة ،ثم الوقوف على الواقع
البيئي والمعلوماتي في الإطار التطبيقي العراقي من جهة �أخرى ووقع االختيار على م�صنع الر�شيد
�أحد م�صانع ال�شركة العامة ل�صناعة الزيوت النباتية مجا ًال للبحث لما تتمتع به هذه ال�صناعة من
حد �سواء.
اهمية للم�ستهلكين او لالقت�صاد المحلي على ٍ
ولغر� ��ض تقدي ��م الأفكار والطروحات تم بن ��اء هيكلية البحث على ا�سا�س المح ��اور التالية :اخت�ص
المحور االول ،بتقديم منهجية البحث �،أما المحور الثاني فاخذ على عاتقه تقديم التاطير النظري
للبحث ،ثم المحور الثالث الذي تناول تحليل وتقويم متغيري البحث ،واخير ًا اختتم البحث بالمحور
الرابع الذي �ضم اال�ستنتاجات والتو�صيات.
المحور االول :منهجية البحث
م�شكلة البحث
ت�شكل ��ت م�شكلة البحث الأ�سا�سية وفق ًا لمقت�ضيات الحاجة �إلى بلورة مفهوم �إدارة المخاطر البيئية
و�آلي ��ات تطبيق تكنولوجيا المعلوم ��ات في تنفيذها ،ومحاولة الإجابة على ال�س� ��ؤال الرئي�سي التالي
الموج ��ه لمدي ��ر منظمة اعم ��ال « :كيف تحرز المنظم ��ة تقدم ًا وتحافظ وتحد م ��ن مخاطرها على
البيئة في الوقت نف�سه ؟» ويتفرع من هذا ال�س�ؤال مجموعة �أ�سئلة �أخرى فرعية هي:
ما مدى توافر العنا�صر اال�سا�سية لنظام ادارة فعال للحد من المخاطر البيئية بما ال يتناق�ض معال�سيا�سات الإدارية للمنظمة ؟
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عمل �إداري بيئي يعمل على تعزيز ثقة المنتجين بالحاجة الى توافر
هل تمتلك منظماتنا �أنموذج ٍالخبرات في هذا المجال؟
 ما مدى االلتزام بالمتطلبات البيئية لدى المنظمة ال�صناعية المبحوثة ؟كي ��ف يمك ��ن لتكنولوجيا المعلومات ان تقدم خيارات �أو�سع نطاق� � ًا من اجل تحقيق ادارة مخاطربيئية كفوءة ؟
م ��ا طبيعة الت�أثي ��رات المحتملة ال�ستخ ��دام تكنولوجي ��ا المعلومات الحديثة ف ��ي ادارة المخاطرالبيئية في المنظمة المبحوثة ؟
اهداف البحث
يه ��دف ه ��ذا البحث الى بناء �إط ��ار �شامل حول الو�ضع الحال ��ي الدارة المخاطر البيئية في م�صنع
الر�شي ��د و�سيكون هذا الإطار نقطة االتطالق نحو بحث امكان توظيف ادوات تكنولوجيا المعلومات
واالت�ص ��االت في ادارة المخاط ��ر البيئية .وفي �ضوء م�شكلة البحث تم تحديد االهداف التالية التي
ي�سعى البحث الى تحقيقها :
-1تقدي ��م عر� ��ض تعريفي وتقويم ��ي لمفه ��وم ادارة المخاط ��ر البيئية ف ��ي الواقع النظ ��ري وبيئة
المنظمات ال�صناعية العراقية.
-2تحديد نقاط ال�ضعف التي تعاني منها ادارة المخاطر البيئية في الم�صنع المبحوث والم�شكالت
التي تواجهه على ال�صعيد المحلي.
-3معرفة الخيارات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات و�سيا�سة تطوير هذه الخيارات في مواجهة
المخاطر البيئية.
-4بل ��ورة اهم الدالالت النظرية والتطبيقية لمتغيري البحث التي يمكن اعدادها لال�سهام في دفع
الإدارة ال�صناعي ��ة المحلي ��ة في ادخال االعتب ��ارات البيئية �ضمن وظائ ��ف االنتاج في االن�شطة
كافة.
اهمية البحث
تت�ساب ��ق المجتمعات في و�ضع خطط تنموية ته ��دف الى النهو�ض بالبنية االقت�صادية واالجتماعية.
�إال �أنَّ النمو ال�سريع وغير المتوازن غالب ًا ما ي�ؤدي الى مخاطر بيئية تاركة �آثار ًا �سلبية على المجتمع
نتيجة الزيادة المتنامية ال�ستنزاف الموارد ،وانواع التلوث في خ�ضم اال�ستمرار في اقامة الم�شاريع
التنموية وت�أثير ذلك على �صحة ونوعية الحياة .وفي �ضوء ذلك حظي مفهوم ادارة المخاطر البيئية
باهتم ��ام المخت�صين والدار�سين في مختلف المجاالت و�أخ ��ذت تظهر منظمات عالمية ت�أخذ على
عاتقها و�ضع ا�ستراتيجيات ت�شمل ن�شر الوعي البيئي للإقالل من المخاطر البيئية من خالل برامج
وم�شاريع وخطط.
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ان �إدارة المخاط ��ر البيئي ��ة تقت ��رح �أ ّنه يكون م ��ن المنا�سب �إعادة تنظيم المنظم ��ات بحيث تعك�س
االولوي ��ات البيئي ��ة ،وه ��ذا م ��ن �ش�أن ��ه �أن يمنح الجه ��ة الم�س�ؤول ��ة عن البيئ ��ة في الجه ��از االداري
والتنظيم ��ي للدولة عامة وف ��ي المنظمة خا�صة مزيد ًا م ��ن ال�سلطة لإعادة توجي ��ه ال�سيا�سات التي
ت�ؤدي الى التعار�ض او التدهور البيئي ف�ض ًال عن توظيف التقنيات الحديثة للمعلومات.
مجتمع البحث
اختي ��ر م�صن ��ع الر�شيد �أكبر م�صانع ال�شرك ��ة العامة ل�صناعة الزيوت النباتي ��ة في بغداد واقدمها
وه ��و �أول م�صن ��ع والوحيد في القطر يقوم بانتاج الزي ��وت ال�سائلة مجا ًال للبحث .ومن مبررات هذا
االختي ��ار هو �سع ��ي الم�صنع نحو ايجاد الفر�ص التي ت�ؤهله العتم ��اد ادارة للمخاطر البيئية .كذلك
ي�ست�أث ��ر قطاع ال�صناع ��ات الغذائية عموم ًا و�صناعة الزيوت النباتي ��ة خ�صو�ص ًا بعناية متزايدة في
العقود االخيرة ال�سباب متعددة من ابرزها ارتفاع م�ستويات المعي�شة وازدياد تعداد ال�سكان والطلب
الم�صاح ��ب لذلك على الزيوت النباتية ،ف�ض ًال عن ن�شوء ا�ستخدامات جديدة للزيوت النباتية منذ
المرحل ��ة االول ��ى لت�صنيعه ولغاية المرحلة االخي ��رة .وقد �شهدت هذه ال�صناعة تط ��ور ًا تكنولوجي ًا
ملمو�س ًا ونجم ق�سط كبير منه على فهم �أعمق للمخاطر البيئية الم�صاحبة للعمليات الإنتاجية التي
تم ��ر بها مكونات هذه ال�صناعة ابتداء ًا من م�صادر المواد االولية ومرور ًا بالمراحل المختلفة التي
ت�سب ��ق اال�ستهالك.بد�أت �شركة ا�ستخراج الزيوت النباتية -م�صن ��ع الر�شيد حالي ًا -عام ()1940
وينت ��ج الزيوت بنوعيها ال�صلبة وال�سائلة ،وال�صوابي ��ن بنوعيها التواليت والغ�سيل ،والمنظفات ،مع
انتاج العبوات والفوارغ الخا�صة بها.
طرائق جمع البيانات
تم ��ت درا�س ��ة متغيري البحث (ادارة المخاط ��ر البيئية وتكنولوجيا المعلوم ��ات) من خالل اعتماد
طرائق متعددة �سعت الباحثة من خاللها الى بناء البنى التحتية لهما وتم اعتماد الطرائق االتية :
الجان ��ب النظ ��ري  :فقد تم بنا�ؤه عن طريق جم ��ع البيانات والمعلومات المن�ش ��ورة في الم�ؤلفاتواالبحاث العربية واالجنبية .
الجان ��ب التطبيقي  :المع ��روف ان لطبيعة مو�ضوع البحث اثر ًا كبير ًا وم�ؤث ��ر ًا في اختيار طريقةدرا�ست ��ه ف ��ي الواق ��ع التطبيقي ،وعلي ��ه فان ما ت ��م طرحه في الجان ��ب النظري ليك ��ون الركيزة
اال�سا�سي ��ة المعتمدة ف ��ي درا�سة الحالة لم�صن ��ع الر�شيد وقد تم ا�ستخ ��دام ادوات متعددة منها
المقابل ��ة ،والمالحظ ��ة المتعمق ��ة ،والمعاي�شة الميداني ��ة ،والتقارير البيئي ��ة ،وتقارير و�سجالت
ال�سالمة ال�صناعية.
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المحور الثاني :ادارة المخاطر البيئية وتكنولوجيا المعلومات
ت�أطير نظري

او ًال  :المخاطر البيئية
 .1 .1االطار العام للخطر
تمتد التفاعالت بين الن�شاط ال�صناعي والبيئة الطبيعية واالجتماعية عبر طيف ف�سيح من المراحل
يبد�أ عند ا�ستخراج الخامات والمواد االولية الم�ستخدمة في ال�صناعة ثم معالجتها بال�شكل المالئم
لتك ��ون مدخالت للعملي ��ة ال�صناعية ثم عمليات الت�صنيع نف�سها ب ��كل تنوعاتها وا�شكالها ومعداتها
النتاج �سلعة او توفير خدمة ثم ا�ستخدام ال�سلع والخدمات وحتى لفظها كمخلفات بعد انق�ضاء دورة
حياته ��ا .وف ��ي كل واحدة من هذه ال�سل�سلة من االن�شطة يلف ��ظ كل منها الى البيئة المحيطة كميات
متفاوتة في الحجم والنوع وال�صفات والآثار من الغازات وال�سوائل والمواد ال�صلبة الخطرة(((.
يع ��د الخطر من الظواهر المعقدة والمحيرة ،ل ��ذا ي�صعب اعتماد مفهوم محدد وموحد متفق عليه
م ��ن قب ��ل الباحثين لتف�سيره والوقوف على ابعاده مما ح ��دا بالباحثين الى تبني عدد من التوجهات
الفكري ��ة عبر درا�ساته ��م لهذه الظاهرة .فهناك من يح�صر الخطر بان ��ه «عدم الت�أكد المو�ضوعي
الذي يحدث عندما يكون هناك حدث غير مرغوب فيه»((( .بمعنى �آخر هو عدم الت�أكد الذي ي�سبب
خ�سارة.وهن ��اك درا�سات اتخذت من نتائج الحدث مجا ًال لو�صف مفهوم الخطر واالهتمام به .فقد
و�صف الخطر بانه«االختالف او التباين في النتائج الممكنه في الطبيعة او في موقف معين»(((.
ان المخاطر كان منظور ًا اليها على انها من قبيل ما يحتمل وقوعه ب�صورة منتظرة او غير منتظرة
.لذلك كان التحوط لها قاب ًال للتخطيط ان �صح التعبير اذ هي مو�ضوع حماية مطلوبة .لقد تم ر�صد
مخاط ��ر قطاعات كثيرة من الحياة االجتماعية م ��ن زوايا مختلفة:اجتماعية وثقافية واقت�صادية..
ال ��خ لكن اب ��رز المخاط ��ر التي تم تحليله ��ا بعمق كان ��ت المخاطر البيئي ��ة المت�أتية م ��ن التحوالت
التكنولوجي ��ة .فالمجتمعات الغربية بعد ان بنت حداثتها و�صاغ ��ت المفاهيم والقيم المرتبطة بها
ومنه ��ا التق ��دم ا�صبحت تعي�ش مخاطر البيئ ��ة الناتجة عنها وانها لمفارق ��ة ان التقدم الذي يواجه
المخاطر يقوم بانتاج مخاطر اخرى(((.
 -1نيكل ،كري�سبن« ،الخطر الب�شري»،مجلة العالم والبيئة ،ع الثالث ،مج � ،1996، 7ص 11-9
-2ح�سن ،عائدة عبدالح�سين «،عالقة ادراك الخطر بالمتغيرات التنظيمية واثرها في اداء المنظمة :درا�سة ميدانية في عينه من
ال�شركات النفطية العراقية» ،اطروحة دكتوراه في ادارة االعمال  ،كلية االدارة واالقت�صاد ،الجامعة الم�ستن�صرية� 2006 ،ص.16
3- Dolan,Alf M.,”Risk Management and medical device”,ISO Bulletin,Julym,337,2002/,P:54.

4- Paul Makin,”Applying the principles of risk management to the supply and use of machines”,ISO.
Bulletin,Junuary,331,2001/ ,P:66.
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 .2 .1مفهوم ادارة المخاطر البيئية ومهامها
بالرغ ��م م ��ن ان ادارة المخاط ��ر البيئية بمفهومها الحدي ��ث من المو�ضوعات الحديث ��ة ن�سبي ًا بين
مو�ضوع ��ات وفروع االدارة اال ان ادراك المخاطر وماتمثله م ��ن قيد على النمو االقت�صادي وتامين
مواجهته ��ا وتغطية خ�سائرها لي�ست م�س�ألة حديثة وانما هو ادراك قديم قدم علم االدارة نف�سه(((.
�شه ��دت ادارة المخاطر تط ��ور ًا مفهومي ًا مهم ًا ،ح�صل منذ درا�سات (هنري فايول) عام  1916عن
دور االدارة الآمن ��ه واهدافه ��ا في حماية ممتل ��كات المنظمة الب�شرية والمادية م ��ن الحوادث التي
ته ��دد تقدم المنظمة وم�صير اعماله ��ا .وهذا المنظور اعاد البحث فيه الباح ��ث نف�سه ليعد ادارة
المخاطر جزء ًا من الوظائف اال�سا�سية في المنظمة والموازية للوظائف االدارية والفنية والتجارية
فيه ��ا وتمثل هذه الم�ساهمات بداي ��ة االهتمام بهذا الن�شاط الذي يهدف الى تفهم طبيعة المخاطر
الت ��ي تتعر�ض لها المنظمات لكي تحدد م ��ا يجب عمله ازاءها واتخاذ التدابير لمواجهتها وتخفيف
حدتها واثارها(((.
وخ�ل�ال العق ��د االخير م ��ن القرن الع�شرين ط ��ر�أ تو�سع تدريج ��ي على مو�ضوع هو ج ��زء من ادارة
المخاط ��ر عام ��ة اال وه ��و ادارة المخاط ��ر البيئية ال ��ذي كان مح ��دود ًا بنواتجه حي ��ث اتخذ هيئة
ا�ستراتيجي ��ة عن «كيفية ت�سجيل ومعالج ��ة المخاطر الملوثة للبيئة» بمعنى اخر ،ان ادارة المخاطر
البيئي ��ة تعن ��ى بو�ضع الخطط وال�سيا�سات البيئية من اجل ر�صد وتقيي ��م المخاطر البيئية للم�شروع
ال�صناع ��ي على ان تت�ضمن جميع المراحل االنتاجية بدء ًا م ��ن الح�صول على المواد االولية و�صو ًال
ال ��ى المنتج النهائي والجوانب البيئية المتعلق ��ة به(((.وتعرف ادارة المخاطر البيئية بنف�س االتجاه
عل ��ى انها «العملية الم�س�ؤولة عن ت�سجيل ومعالجة المخاطر الملوثة ،وت�ستند على عدة عوامل منها
القانونية وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية واالخالقية»(((.اما اهم المهام التي تنه�ض بها ادارة المخاطر
(((
البيئية فيمكن ح�صرها باالتي :
-1تحليل المخاطر  :هذا النوع من التحليل يت�ضمن ا�ستخدام بع�ض التقنيات الفنية واالدارية التي
ت�سه ��م في ت�شخي� ��ص العوامل الم�ساهمة في ح ��دوث المخاطر .فعلى �سبي ��ل المثال المعلومات
الفنية لها دور كبير و�ضرورة ملحة في تحليل المخاطر الهند�سية والفنية التي قد ت�صيب البيئة
بال�ض ��رر وخ�صو�ص� � ًا في المنظم ��ات الكبيرة لتعدد العملي ��ات االنتاجي ��ة والمنتجات والخطط
1- Fischhoff, Baruch,«Ranking risks»,www.pic.edu/risk/vol.7/Summer/ Fischhoff htm-k,P:13.

 -2الخولي ،ا�سامه «،البيئة وق�ضايا التنمية والت�صنيع»،الكويت ،مطابع ال�سيا�سة �، 2002،ص .207

 3-
Simon,Mark,Houghton,Susan M.& Aquina,Karl,«Cognitive bases risk perception and venture
formation .How individual decide to startformation companies»,www.robinson .gsu.edu/rec/papers/
paper 4-doc,2002,P:4.
4- Jemison,David B.,«Risk and relationship among Strategy Organizational process and performance»,
Management Science ,N.33,Vol.9 ,1998 ,P:213 .

� -5سامل ،عبد الرحمن  »،ماذا تعرف عن املخاطر البيئية ؟» ،جملة البيئة واملجتمع ،ع�، 61،2000ص .21
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االنتاجية وحتى مواقع العمل مما يجعل خ�سائر خطر معين غير منظورة .
-2خي ��ارات ال�سيطرة على المخاطر :تت�ضمن تحديد طرق ال�سيطرة على المخاطر ويتم ذلك من
خ�ل�ال اعتماد م�ؤ�شرات ت�ساهم ف ��ي اال�ستعداد والتهيئة لمواجهة المخاط ��ر ،اذ تقدم خيارات
ال�سيط ��رة طرق� � ًا قانوني ��ة لتخفي�ض وتحليل وتقوي ��م المخاطر .وف ��ي �ضوء نتائ ��ج التحليل يتم
تخ�صي� ��ص الكلف المبا�شرة وغي ��ر المبا�شرة والموارد المطلوبة �أي اعتم ��اد ميزانية للمخاطر
�ضم ��ن ميزانية المنظمة العامة .وفي منظمات اخرى اق ��ل م�ستوى باالهتمام بذلك االمر تقوم
باعتم ��اد مجموعة من االجراءات لل�سيطرة والمتابعة وهذه تعط ��ي اطار عقالني يتم بوا�سطته
و�ص ��ف المخاطر عل ��ى ا�سا�س معرفي فيكون تحلي ��ل المخاطر عملية موجه ��ة علمي ًا تتكامل مع
الظروف االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية لو�ضع �سيا�سات قرار المواجهة والتنفيذ.
-3قرار التنظيم :وهي مهمة التنفيذ فتعمل المنظمة من خالل ان�شطة ادارة المخاطر على الت�أثير
ف ��ي تدنية فر�صة حدوث الخ�سائر او تخفي�ض �شدتها .والبد من اال�شارة الى ان ادارة المخاطر
عموم� � ًا تبحث ف ��ي جميع المواقف التي تت�ضم ��ن حدوث الخ�سائر فيه ��ا وال تقف عند المخاطر
البيئي ��ة .كم ��ا ان الترابط بين ه ��ذه المهام ي�شكل اط ��ار ًا �شام ًال ومتكام�ل ً�ا لمعالجة المخاطر
البيئية في عموم المنظمة(((.
 .2 .2اهمية ادارة المخاطر البيئية
نع ��رف ح ��ق المعرفة ان التحديات البيئية الت ��ي يعي�شها عالمنا الحديث تتج ��اوز بكثير م�س�ألة بقاء
نوع من االنواع في الطبيعة دون ت�أثر ،فاال�ضرار الناجمة عن الت�صحر ،والتلوث على انواعه ،وتغير
المن ��اخ العالم ��ي ،وعدم اال�ستقرار االجتماع ��ي ،والحروب ت�ؤثر كثير ًا في نوعي ��ة حياة النا�س .اننا
نواج ��ه تحديات هائلة ويتطلب االمر في �سياق هذه المواجهة ان يتم التعامل مع االعتبارات البيئية
باالحت ��رام الذي ت�ستحق ��ه ومع وجود تكنولوجي ��ا المعلومات ا�صبحت الظ ��روف م�ؤاتيه للنجاح في
تنفي ��ذ �سيا�سات متكامل ��ة الدارة البيئة ،لهذا يجب ان نعمم الوعي العمي ��ق للبيئة ويجب ان ي�صبح
انهماك المجتمعات المحلية الفاعل في ادارة بيئتها �شان ًا يومي ًا(((.
ان المه ��م �أن ن�شي ��ر �إل ��ى �ض ��رورة االهتم ��ام بال�شق الوقائ ��ي الذي يغي ��ب عن تفكي ��ر االدارة وفي
ا�ستراتيجي ��ات المنظم ��ات الحالي ��ة وف ��ق م ��ا اتفق ��ت علي ��ه نتائ ��ج درا�سات �سابق ��ة عدي ��دة �.إ نّ
اال�ستراتيجي ��ات ف ��ي معظمها بو�ضعها الراهن تفتق ��ر �إلى الم�ضامين البيئية ،كم ��ا �أنها تركز على
الحقائ ��ق العلمية المج ��ردة دون ربطها بالواقع المحل ��ي ومخاطره البيئية.ومن هن ��ا ن�ؤكد على �أن
االهتم ��ام بال�شق الوقائي قد يكون ال�سبيل لتالفي العديد من المخاطر والأمرا�ض((( .ومع الت�سليم
1- Rosenbloom,Jerry S.,” A case study in Risk Management “,prentice-Hill,INC,1997,P:148.

« -2املعايري البيئية والقدرة التناف�سية للقطاعات االقت�صادية الرئي�سية» ،االمم املتحدة ،نيويورك �، 2005،ص.9

3- Starr ,Channcey, «Social Benefit versus Technological risk», Mc Graw-Hill, 1996, P:165 .
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ب� ��أن الوعي بالمخاطر البيئي ��ة م�س�ؤولية م�شتركة بين المنظمة والم�ؤ�س�س ��ات الأخرى في المجتمع،
وباعتب ��ار �أن تنمي ��ة ذل ��ك الوعي للأف ��راد والجماعات يمثل خط ��وة محورية الزم ��ة للح�صول على
معلوم ��ات اكثر عمق ًا عن الم�شكالت البيئية وما ت�سببه من مخاطر و�أ�ضرار؛ ف�إن خطط المنظمات
تتعاظ ��م م�س�ؤوليته ��ا في القيام بدور اكث ��ر فعالية في تحقيق ذلك الوعي م ��ن منطلق ارتباط ادارة
المخاط ��ر بكثير من الق�ضايا البيئية وما حظيت به م�ؤخر ًا تلك الق�ضايا من اهتمام وا�سع .كل هذا
يفر� ��ض على المنظمات �أن تركز اهتمام العاملين على تل ��ك الق�ضايا التي �أ�صبحت �شديدة الت�أثير
على حياة الإن�سان والإخالل باتزان البيئة وتهديد مكوناتها وعنا�صرها(((.
 .3 .1انواع المخاطر البيئية
لعل الن�شاط ال�صناعي هو اكثر االن�شطة الب�شرية ح�سا�سية في �آثاره على البيئة الطبيعية واالجتماعية
(((
.وهناك قيود ثالثة رئي�سية تفر�ضها البيئة على اي ن�شاط ان�ساني يقت�ضي االمر تاكيدها وهي :
)1ح�سن ا�ستغالل الموارد غير المتجددة لتحقيق اكبر فائدة ممكنة من ا�ستهالك ر�صيد الب�شرية
منها (االقت�صاد وتر�شيد اال�ستهالك من المواد والطاقة).
 )2عدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة على تجديد نف�سها حتى ال تفنى .
)3عدم تجاوز قدرة البيئة على ه�ضم ما نلفظه اليها من النفايات بانواعها (التلوث ال�شديد للهواء
والماء والتربة ).
توجد المخاطر البيئية على �شكلين ،االول المخاطر البيئية الطبيعية الق�صيرة المدى كاالع�صارات
والزالزل والفي�ضانات .وال�شكل الثاني هي المخاطر البيئية الكبرى مثل الحوادث ال�صناعية وحرق
اب ��ار النفط كم ��ا ت�شمل المخاطر غي ��ر المق�صودة لن�شاط ��ات ب�شرية مثل بن ��اء ال�سدود(((.وهناك
ت�صني ��ف و�ضعته ( )EPAاالمريكية في تحليل المخاطر على ا�سا�س نوعيين ا�سا�سيين :االول يركز
عل ��ى مخاطر ال�صح ��ة الب�شرية ،والن ��وع الثاني يركز عل ��ى المخاطر البيئي ��ة (الطبيعية) وتخ�ص
النباتات والحيوانات والنظم البيئية(((.
ففيم ��ا يخ�ص المخاطر البيئية يمكن �شرحها من خالل ال�شكل ( )1ب�صورة مب�سطة تبد�أ بالخطوة
االول ��ى وه ��ي �صياغة الم�شكلة ويت ��م تحديدها من جهات ع ��دة منه ا�صحاب االهتم ��ام والم�صالح
والعلم ��اء والمهتمين وجميعه ��م ينطلقوا من نقطة وهي تحديد الم�سب ��ب الرئي�سي لل�ضرر او التلف
1- Dickson ,G.C. ,«Corporate Risk Management»,Witherby &sons Co.,Ltd.,London ,1998 ,P:88
2- Steiner, George A. & Steiner, John F., «Business Government and Society A managerial perspective»,
McGraw-Hill Com.INC.,2003,P:52.

-3العامري ،عبا�س علي ظاهر« ،قيا�س اجتاهات اخلطر للمديرين العراقيني :درا�سة ميدانية يف القطاع ال�صناعي العراقي»،
ر�سالة ماج�ستري يف ادارة االعمال ،كلية االدارة واالقت�صاد ،جامعة بغداد �، 1993،ص.55
 -4عزيز ،ف�ؤاد عبداهلل« ،نظرية اخلطر :ادارة اخلطر والتامني» ،جملة التامني العربي ،ع� ،1999، 36ص.40
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ال ��ذي ي�صيب النظام البيئي وال ��ذي اغلب االحيان يح�صل ب�سبب الن�شاط ��ات الب�شرية الملوثة .ثم
تاتي الخطوة الثانية وهي التحليل التي تركز على درا�سة كل ال�ضغوط التي تدخل على البيئة ،وكيف
يمك ��ن ت�شتيتها ،ونقلها لجعله ��ا ب�صيغة قادرة على التعامل معها وف ��ق اال�ساليب البايولوجية .وبعد
درا�س ��ة كيفية توظيف االفكار التي يقدمها العلماء وتجريبها لتحديد ال�ضرر او الخطر البيئي تاتي
الخط ��وة التي تاخ ��ذ على عاتقها ت�شخي�ص اه ��م الخ�صائ�ص لكل نوع من ان ��واع المخاطر التي تم
ت�سجيله ��ا وتحليله ��ا ,واخير ًا تاتي الخط ��وة التي يتم فيها بلورة مهم ��ة ادارة المخاطر البيئية حيث
تعم ��ل على تو�صيف لكل المخاط ��ر الم�سجلة ،ومناق�شة كل الخيارات المقابل ��ة لمعالجتها ،وتف�سير
درج ��ة الثق ��ة بتقديرات المخاط ��ر المحتملة والبعيدة .ه ��ذه ال�صورة هي اال�سا� ��س للقرارات التي
ت�ضعها الجهات التي تعتمد ادارة لمخاطرها البيئية(((.
�صياغة الم�شكلة
التحليل
تعريف وتثبيت العوامل الم�ؤدية للمخاطر البيئية

ت�شخي�ص المخاطر البيئية

خ�صائ�ص المخاطر البيئية
ادارة المخاطر البيئية
�شكل ( : )1تحليل المخاطر البيئية
Source :Steiner & Steiner,2000,P:532

ثاني ًا :تكنولوجيا المعلومات
 .1 .2مفهوم تكنولوجيا المعلومات
ان المعلوم ��ات هي ال�سبيل لزيادة الوع ��ي بطائفة الخيارات المتاحة ،ف�ض�ل ً�ا عن انها تجعل الفرد
يمتل ��ك الق ��درة على ان يق ُّر م ��ا يكون اف�ضل الخي ��ارات ،ولك ��ون المعلومات تمثل ع�صب� � ًا هام ًا في
المجتمع ��ات الحديثة فتقنياتها غيرت طبيعة الن�ش ��اط االقت�صادي ،ووتيرته وانها اوجدت منتجات
وا�سواق� � ًا وم�ؤ�س�سات وقيم ًا جدي ��دة ،علم ًا انه لمدة وجيزة كان ت ��داول المعلومات ومعالجتها حكر ًا
عل ��ى العقل الب�شري الن ذل ��ك يتطلب جهد ًا ذهني ًا لت�صنيفها وتن�سيقها واالنتقاء منها ثم نقلها الى
الجه ��ة الم�ستفي ��دة((( .ومما ال�شك فيه ان لالب ��داع التقني دور ًا مهم ًا للتق ��دم الب�شري فمن خالل
التط ��ورات ابتكر االن�س ��ان �أدوات لتح�سين مختلف مجاالت الحياة ،وقد ح ��دث تداخل في تحوالت
الي ��وم لتكنولوجي ��ا المعلومات مع تحول اخ ��ر لالت�صاالت ومع ًا يخلقان انموذج� � ًا جديد ًا هو ع�صر
1- Bannister ,Jim ,«Practical Guides :How to Manage Risk», London ,1999, P: 68 .

 -2عبد الهادي ،حممد فتحي« ،املعلومات وتكنولوجيا املعلومات على قرن جديد» ،القاهرة ،مكتبة الدار العربيه للكتاب� ،2000،ص.120
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ال�شبكات(((.
متنام على �ضرورة ت�أطيرها من
وقد ادى التقدم التقني المذهل في تكنولوجيا المعلومات الى طلب ٍ
قبل الباحثين والدرا�سين وهو ما حولها الى مجال خ�صب للدرا�سة والتحليل وعليه هناك تعريفات
متع ��ددة لتكنولوجي ��ا المعلومات لكن الجوه ��ر واحد .فقد عرفت بانها «الح�ص ��ول على المعلومات
ال�صوتي ��ة والم�ص ��ورة والرقمية والتي هي ب�ش ��كل ن�ص مدون وتجهيزه ��ا او اختزانها او بثها وذلك
با�ستخ ��دام توليفة من المعدات االلكترونية»((( .وعرفت اي�ض� � ًا بانها «ت�ضم كل التقنيات المتطورة
الت ��ي ت�ستخدم في تحويل البيانات بمختلف ا�شكالها الى معلومات ت�ستخدم من قبل الم�ستفيد منها
في كافة مجاالت الحياة»(((.
من خ�ل�ال التعريفات لتكنولوجيا المعلوم ��ات اعاله ت�ضع الباحثة مفهوم ًا ت ��راه �شام ًال لتكنولوجيا
المعلوم ��ات وه ��و انه ��ا الم�صطل ��ح المعبر عن امت ��زاج نتائج وخال�ص ��ات ثالث ث ��ورات وهي :ثورة
المعلوم ��ات ،وثورة و�سائط االت�صال وثورة الحوا�سيب االلكترونية وجوهر ذلك االمتزاج هو تخزين
المعلومات ب�شكل منظم ومن�سق ي�سهل عملية ا�سترجاعها بو�ساطة اي م�ستخدم وتو�صيلها للمهتمين
ومتخذي القرارات في ا�سرع وقت وباقل جهد .
م ��ع دخ ��ول المنظمات مرحلة عم ��ل جديدة تج�سد الر�ؤي ��ه الم�ستقبلية ومع تزام ��ن ذلك لمتغيرات
وتحدي ��ات يواجهها العم ��ل االداري ب�شكل عام فقد ادركت االدارات العلي ��ا للمنظمات بان التنظيم
المعم ��ول به خ�ل�ال ال�سنوات الما�ضي ��ة وبالرغم من �صياغت ��ه �سج ًال ناجح ًا ف ��ي تاريخها في تلك
المرحل ��ة الزمنية فقد ا�صبح االن وبف�ض ��ل تكنولوجيا المعلومات التي اوجدت مجاالت جديدة غير
قادر ب�سماته وخ�صائ�صه على مواجهة التحديات المرتقبة وان كان ذلك التنظيم ومنذ البداية قد
اعتمد التخطيط اال�ستراتيجي الدائم(((.
 .2 .2فوائد تكنولوجيا المعلومات
ان العوام ��ل البيئي ��ة والتنظيمية والتقنية يمك ��ن ان تتغير ب�سرعة وفي بع� ��ض االحيان بطريقة غير
متوقع ��ة .وهكذا ف ��ان المنظم ��ات بحاجة ال ��ى اال�ستجابة وب�شكل متك ��رر و�سريع عل ��ى الم�شكالت
النا�شئ ��ة ،والفر�صة الناتجة ع ��ن البيئات الجديدة لمجاالت العمل .وف ��ي معظم الحاالت يمكن ان
1- united Nation,«The Application of Advanced Information and Communications Technologies in
the Transport Sector in the ESCWA Region»,Economic and Social Commission for Western sia,
Newyork, 2001,P:6.
2- Laudon,Kenneth C.&Laudon, Jan P.,«Essentials of Management Information Systems :Organization
and Technology in the networked nterprise»,U.S.A.,prentice Hall International,INC,2001,P:34.

« -3ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لتمكني املر�أة يف دول اال�سكوا» ،االمم املتحدة ،نيويورك� ،2005،ص.13

4- Lupton,Robert A.&Court, Birgit, «Strategic Environmental Marketing Management. Managing the
Unmanageable:The role of Information Technology», Newmexico State University, 2002, P:82.
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تكون ادارة المعلومات تكنولوجي ًا هي الحل وقلب هذه التكنولوجيا هو م�ستوى المعلومات(((.
يتي ��ح مفهوم تكنولوجيا المعلوم ��ات واالت�صاالت التفاو�ض بين القوى الفاعل ��ة حول المبد�أ القائل:
�إن ��ه مهم ��ا بدا القرار فردي ًا فهو قبل كل �شيء احد اثار ال�شبكة االجتماعية والت�صورات التي تكونها
الق ��وى الفاعل ��ة تت�شكل انطالق ًا م ��ن تفاعل المعلوم ��ات المتداولة في ال�شب ��كات .ويمكن ان نجمل
(((
الفوائد المتحققة من توظيف تكنولوجيا المعلومات في انجاز االعمال باالتي :
.1ت�سريع تطوير �آليات فعالة للنمو االقت�صادي :فت�شجيع التنمية الم�ستدامة يتم من خالل تحوالت
الي ��وم لتكنولوجيا المعلومات في دول العال ��م .والدوات تكنولوجيا المعلومات ا�ستخدامات مهمه
تت ��راوح بين تح�سي ��ن نوعية الحي ��اة ،وزيادات �ضخمه ف ��ي االنتاجيه االقت�صادي ��ه ،وخف�ض في
نفقات التبادالت والمعامالت التجاريه.
.2تح�سي ��ن اتخاذ القرارات :فغالبا ما تح�سن تكنولوجيا المعلومات عمليات الأعمال وتخلق مناخ ًا
يلب ��ي طموحات كافة االطراف وتج�سد عالقات عمل اكث ��ر ديناميكيه وطويله المدى مبنيه على
الم�صلح ��ة الم�شترك ��ه وتراعي متطلبات الألفي ��ه الثالثه التي ت�شهد �صناع ��ه المعلومات خاللها
المزيد من المناف�سه.
.3ادارة المخاط ��ر :حي ��ث تعمل تكنولوجي ��ا المعلومات على تمكين المنظمة م ��ن ادارة العديد من
المخاطر المحتملة ،وخف�ض احتماالتها من خالل البحث العلمي والتنظيم والقدرات التنظيمية،
فحينم ��ا تكون هذه الق ��درات مبنية على ا�سا� ��س معلوماتي قوي تتمكن ال ��دول الى حد بعيد من
�ضمان ان ت�صبح تكنولوجيا المعلومات قوة ايجابية من اجل التنمية.
.4ادارة الم�ستقبلي ��ات  :ي�شغل مو�ضوع الم�ستقبلي ��ات حيز ًا كبير ًا من الجهد الفكري واالن�ساني في
عالمن ��ا المعا�صر وتتناف�س الدول والمجتمعات فيما بينها م ��ن اجل ابتكار الآليات والتكنولوجيا
للمعلومات التي تتيح لها افترا�ض ال�صيغ الم�ستقبلية االكثر قرب ًا من الواقع والذي �سيمكنها من
ايج ��اد موط ��ىء قدم لها في عالم الغ ��د و�ستكون هناك حاجة ما�سة ال�سن ��اد دور رئي�سي لتراكم
المعرف ��ة واالبت ��كار التكنولوج ��ي خالف ًا للدور الثانوي ال ��ذي كانا يقومان به ف ��ي ظروف ال�سوق
المعزولة.
.5ال�سيط ��رة عل ��ى المعلومات  :تح�سن تكنولوجيا المعلومات الطريق ��ة التي يمكن البحث فيها عن
البيان ��ات ،وجمعه ��ا ،واختياره ��ا ،وت�صنيفها لزيادة �سرع ��ة تعلم المناف�سي ��ن المحتملين ،وقد
ا�صبح با�ستطاعة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة اليوم ان تجعل من الممكن جمع كميات هائلة
من المعلومات الم�ستقاة من اماكن �شديدة االختالف والتباعد.
«-1ال�شراكة يف قيا�س اثر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من اجل التنمية»،ن�شرة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للتنمية يف
غربي ا�سيا ،االمم املتحدة ،ع� ، 2004، 3ص .29-27
« -2نظم معلومات لتحديث عمليات امل�ؤ�س�سات املاليه الريفيه يف الدول االع�ضاء يف اللجنه االقت�صاديه واالجتماعيه لغربي
ا�سيا»،االمم املتحده ،نيويورك� ،2002ص.1
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ثالث ًا :ادارة المخاطر البيئية وتكنولوجيا المعلومات
 .1 .3تكنولوجيا المعلومات في ادارة المخاطر البيئية
ت�ش ��كل ادارة المخاط ��ر البيئية احدى اب ��رز الق�ضايا التي تواجه المنظمات ف ��ي م�صيرها وم�صير
المحي ��ط الطبيعي المائل ال ��ى تدهور م�ستمر نتيج ��ة التقدم االقت�ص ��ادي واالجتماعي الذي و�ضع
الت ��وازن الطبيعي في خطر لعدم االخ ��ذ بالح�سبان وبالجدية الالزمة النتائج ال�سلبية المرتقبة من
التط ��ور غي ��ر المنظم .وقد يك ��ون لل�ضغوط التنظيمي ��ة والمالية ت�أثير عل ��ى ادارة المخاطر البيئية
متمث�ل ً�ا ف ��ي العمل عل ��ى ر�ضوخها لمتطلب ��ات الموائمة او االذع ��ان ب�شكل ينعك�س �سلبي� � ًا على دمج
االعتبارات البيئية بفر�ص االعمال(((.
لذل ��ك وانطالق� � ًا من ه ��ذا الواقع الحديث ال ��ذي ي�شغل العالم برمت ��ه ،يمثل ا�ستخ ��دام تكنولوجيا
المعلوم ��ات ام�ل ً�ا م�ضيئ ًا للمعنيين بالبيئة فال ج ��دال ان مثل هذا اال�ستخدام يتي ��ح انتفاع ًا اف�ضل
للم ��وارد ،واقت�ص ��اد ًا ف ��ي التكاليف ،ف�ض ًال عن �سرع ��ة هائلة ودقة كبيرة في انج ��از العمل .ويمكن
(((
ح�صر اهم اال�ضافات التي قدمتها تكنولوجيا المعلومات الدارة المخاطر البيئية :
)1ت�ستخدم ادوات تكنولوجي ��ا المعلومات في ت�سهيل وظائف البحث والتطوير من خالل المعالجة
الدقيق ��ة وال�سريعة في مراقب ��ة المعلومات البيئية ال�ضخمة وادارته ��ا ب�شكل منظم وحيوي مما
ي�سمح لمتخذي القرارات من تقديم قرارات ر�صينة وفاعلة.
)2ان اال�ستخدام ال�صحيح لتكنولوجيا المعلومات �سيمكن المدراء من ان ي�صبحوا اكثر قدرة على
احت ��واء المخاطر البيئية واالن�سجام م ��ع التطورات الم�ستجدة في بيئ ��ة العمل وذلك ب�سبب ان
الوقت الذي كان ي�صرف �سابق ًا على ق�ضايا معالجة المخاطر ا�صبح ي�صرف بف�ضل تكنولوجيا
المعلومات على التحليل والبحث والمقارنة والتنب�ؤ بالمخاطر.
)3ان تكنولوجيا المعلومات والتقدم في االت�صاالت العالمية منحت المنظمات المزيد من المرونة
لغر� ��ض قيامها ب�صياغة ا�ستراتيجياتها الدارة المخاطر البيئية العالمية ،ف�ض ًال عن م�ستوياتها
التنظيمي ��ة وان اح ��د اال�سب ��اب هو ان متطلب ��ات ادارة المخاط ��ر قد ا�صبحت اكث ��ر ديناميكية
و�سرعة.
)4ان تكنولوجي ��ا المعلومات يمكن ان تدمج او ت�ؤثر عل ��ى برامج الحماية من المخاطر البيئية من
خ�ل�ال الت�أثير عل ��ى عواملها اال�سا�سية وهي التخطيط والتنظيم ،وجم ��ع المعلومات ،وتقييمها،
وتحليلها ثم التنفيذ.
1- Shrivastave, Paul,«Eccentric Management for A risk Society», Academy of Management Review,
N.20 ,Vol. 1 ,1995 ,P:18 .
2- Davidson, Ken & Pfennigstorf ,Werner ,«Insuring Environmental Risks», Witherby &sons Co., Ltd.,
London ,1999 ,P:29 .
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)5ت�سم ��ح تكنولوجيا المعلومات ل�ل�ادارة العليا ان تتفاعل مع العاملين وتخل ��ق توجهات م�شتركة،
وتمكي ��ن العاملي ��ن اي�ض ًا من ان ي�شاركوا ف ��ي ادارة المخاطر البيئية ا�ضاف ��ة الى الم�شاركة في
اعداد وتنفيذ البرنامج الخا�ص بالر�صد البيئي واال�ستفادة من بياناته .
)6تعد تكنولوجيا المعلومات الم�س�ؤولة عن جمع وتبويب وتوثيق المعلومات ون�شرها عن المنظمات
الم�ستهدف ��ة بالرقاب ��ة البيئية وعن المخاط ��ر الم�سجلة وعن ن�شاطات البرام ��ج التنفيذية اداة
مهمة تتيح ادارة المخاطر البيئية بطريقة فعالة(((.
.2 .3االن�شطة المعلوماتية في ادارة المخاطر البيئية
العال ��م يعي�ش في ع�صر المعلومات وه ��ذه الحقيقة يلم�سها كل فرد يحيا اح ��وال المجتمع الحديث
ال�سري ��ع التغيير .ومن يمتلك المعلومات ال�صحيحة في الوقت المنا�سب ي�ستطيع التحكم في موارد
الطبيع ��ة وال�سيطرة عليه ��ا والحد من المخاطر البيئية لتحقيق �صالحه و�صالح مجتمعه  .ان ادارة
(((
المخاطر البيئية تعتمد ا�سا�س ًا على اربعة ان�شطة مترابطة الدارة معلوماتها وهي :
-1ادارة المعلوم ��ات والمعرف ��ة  :وقد كان احد ال�ضغوط الرئي�سة على المنظمات هو الكم المفرط
للمعلوم ��ات ،ولغر� ��ض التعامل م ��ع هذا ال�ضغط ب ��رزت الحاجة الى بناء بني ��ة ا�سا�سية منا�سبة
لتكنولوجيا المعلومات وا�ستخدام مناهج فعالة لخزن الكميات الكبيرة من المعلومات والدخول
اليه ��ا وتوجيهها وا�ستخدامها ب�ش ��كل منا�سب .وان ادارة المعلومات ا�شتملت على المعرفة اي�ض ًا
لكون تكنولوجيا المعلومات هي نظم ات�صاالت م�صممة لت�سهيل الم�شاركة في المعرفة والبحث
عنها ومراقبة االطالق الم�ستمر للمعلومات والمعرفة وت�سعى برامج ادارة المخاطر البيئية الى
تطوير القدرة على التقييم البيئي عبر اقامة �شبكات معلومات عن المخاطر البيئية وم�صادرها
واله ��دف م ��ن ذلك ه ��و اكت�ش ��اف حاج ��ات المنظم ��ات وم�ساعدته ��ا لتو�سيع ق ��درات �شبكاتها
المعلوماتية.
-2خ ��زن المعلومات :لتخزين الكمي ��ات المتزايدة با�ستمرار من المعلوم ��ات فان المنظمات تقوم
ب�أن�ش ��اء مخازن عمالق ��ة للمعلومات منظمة ب�شكل تمكن الم�ستخدم م ��ن الو�صول اليها ب�سهولة
وتت ��م مكالمة هذه المخ ��ازن المعلوماتية مع �شبكة االنترنت بحيث يمك ��ن الو�صول اليها من �أي
موقع وفي �أي وقت .
-3تجهيز المعلومات :وت�شمل عملية االختيار ،والت�صنيف ،والتف�سير المنا�سب للمعلومات المتوافرة
ف ��ي مخازنه ��ا .وخالل اغلب عقود الق ��رن الع�شرين كانت تتم العملية بالعم ��ل اليدوي او اذا ما
تم ��ت اال�ستعانة بالحا�س ��وب فقد كان ذلك من خ�ل�ال بع�ض برامجه الب�سيط ��ة بينما التقنيات
«-1دور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف حتقيق االهداف االمنائية لاللفية الثالثة» ،ن�شرة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
للتنمية يف غربي ا�سيا ،االمم املتحدة ،ع� ، 2005 ،4ص.23-20

2- Doherty, Neil A., «Corporate Risk Management», Mc Graw – Hill Co. , 1997 ,P: 94 .
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الحديث ��ة المتعلقة با�ستخ ��راج وتجهيز المعلومات تمكن حتى االف ��راد ذوي المعرفة المحدودة
بالقيام بهذه العملية ب�صورة جيدة .
-4االت�ص ��االت :تع ��د المفاهيم اال�سا�سية عن االت�ص ��االت نقطة انطالق �ضروري ��ة لتحليل العديد
م ��ن انواع تطبيق ��ات تكنولوجيا المعلومات .فحينم ��ا يكون هناك عدم تال�ؤم بي ��ن التكنولوجيا
واحتياج ��ات الموقف قد تعي ��ق االت�صاالت بد ًال من ان ت�ساعد لأنه ��ا ادوات م�س�ؤولة عن تو�صيل
المعلوم ��ات وتوزيعه ��ا .وق ��د جعل اال�ستخ ��دام الوا�سع لالنترن ��ت العديد م ��ن المنظمات تطبق
مفاهي ��م الم�شاركة بالمعلومات للبرامجيات الجماعية على نطاق وا�سع عن طريق خلق نوع من
(((
نظم االت�صاالت وهي ال�شبكات الداخلية وال�شبكات الخارجية

المحور الثالث:تحليل وتقويم متغيري البحث
الجهة الم�س�ؤولة عن ادارة المخاطر البيئية
ت�أك ��د م ��ن خالل االط�ل�اع على الهي ��كل التنظيمي لم�صن ��ع الر�شيد وج ��ود �شعبة مخت�ص ��ة بالبيئة
والحوادث والمخاطر تعمل تح ��ت ق�سم التفتي�ش الهند�سي وال�سالمة ال�صناعية (انظر ال�شكل .)2
ام ��ا مهام وم�س�ؤوليات المدير الم�س�ؤول فانها مقت�صرة على التحقق من امتثال الم�صنع للمحددات
ال ��واردة ف ��ي الت�شريع ��ات واللوائح والقرارات ع ��ن انبعاث الملوث ��ات ومعالجة المخلف ��ات ودرا�سة
المخاط ��ر التي تتطلب تدخل الق�سم ،وبيان المعالجات التي ينبغي اتخاذها .من ناحية اخرى نجد
�ضعف� � ًا ف ��ي ت�أثير ه ��ذه ال�شعبة نحو تبن ��ي �آليات وامكاني ��ات ادارة المخاطر البيئي ��ة ،ال بل ال يوجد
وع ��ي او ادراك لمفهوم هذه االدارة ال لدى االدارة العلي ��ا وال الدنيا بل الخطورة مح�صورة عندهم
بالحوداث التي قد تح�صل في اثناء العمل .
مدير الم�صنع
�شعبة البيئة

الطبابة

الفح�ص والتفتي�ش
الهند�سي

ال�سالمة ال�صناعية

�شكل (: )2موقع ادارة المخاطر البيئية
الم�صدر  :الهيكل التنظيمي لم�صنع الر�شيد

الت�شريعات البيئية الخا�ضع لها الم�صنع
تع ��د �صناع ��ة الزيوت النباتي ��ة ح�سب قانون حماية وتح�سي ��ن البيئة ذو الرق ��م( )3لعام  1997من
ال�صناع ��ات الملوثة (�صنف �أ) النه ��ا ذات عمليات انتاجية متكاملة تبد�أ م ��ن المواد االولية مرور ًا
بالمراحل التحويلية وانتها ًء بالتعبئة والت�سويق مما فر�ض عليها و�إنتها ًء محددات موقعية ومتطلبات
بيئي ��ة االطار (. )1زيادة على ذلك يخ�ضع الم�صنع ان�شطته الى محددات نظام �صيانة االنهار من
-1منى ،عامر احمد غازي�« ،سبل حماية وتح�سين بيئة الم�صانع» ،ط ثانية ،بغداد ،مطبعة دار الحرف العربي� ،2001،ص .56، 33 ،25
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التلوث رقم  25لعام  1967والتعليمات الملحقة به الجدول (. )1
الجدول ()1
المحددات الفيزياوية والكيمياوية والبايولوجية المطلوبة للمياه المتخلفة والم�صرفة الى الم�صادر المائية او
المجاري العامة (التراكيز المذكورة ادناه مح�سوبة بالملغم/لتر عدا ماذكر �إزاءها)
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ب – •1

المادة
اللون
اقل من 35
الحرارة
60
المواد العالقة
تركيز �آيون الهيدروجين 9.5-6
االوك�سجين المذاب
اقل من 40
B.O.D
اقل من 100
CO.D.CR
0.05
ال�سيانيد
5
الفلور
600
الكلوريدات
0.05-0.01
الفينول
400
الكبريتات
50
النترات
3
الفو�سفات
االمونيوم
0.1
الر�صا�ص
10-3
الهيدروكاربونات
الكبريتيد
ثاني اوك�سيد الكبريت
الكحول النفطي
كاربيد الكال�سيوم
المذيبات الع�ضوية

ب••2 -
45
75
9.5-6
1000
0.5
10
10-5

0.1
3
7
غير م�سموح به

• ب : 1-المياه الم�صرفة الى الم�صدر المائي
•• ب : 2-المياه الم�صرفة الى المجاري العامة
الم�صدر  :الت�شريعات االبيئية �، 1998،ص .28-25:

يتاب ��ع االمتثال للقوانين والمح ��ددات والمتطلبات البيئية في الم�صنع لج ��ان تفتي�شية تقوم بعملية
130

التفتي� ��ش البيئ ��ي فتوجه االهتمام للمخاطر البيئية التي يحتم ��ل ح�صولها .ومن خالل المالحظة
ات�ض ��ح للباحث ��ة ان الم�صن ��ع لديه جملة م ��ن نقاط ال�ضعف منه ��ا نق�ص الوعي البيئ ��ي لدى جميع
العاملي ��ن فيما يتعلق بالمخاط ��ر البيئية لالن�شطة االنتاجية التي يقوم به ��ا الم�صنع عامة ،وكذلك
ان البن ��ى التحتية للمراقبة والر�صد والتفتي�ش البيئي وتنفيذ االلت ��زام والمتطلبات البيئية من قبل
الجهة الم�س�ؤولة عن ادارة المخاطر البيئية هي اما متوا�ضعة او غير كافية �أبد ًا.
االط ��ار ( : )1المح ��ددات الموقعية والمتطلبات البيئي ��ة ل�صناعةالزيوت النباتي ��ة وفق ًا للتعليمات
البيئية للم�شاريع ال�صناعية 1990
المحددات الموقعية
 -1تخ�ص�ص مواقع هذه الم�شاريع خارج الت�صاميم اال�سا�سية بم�سافة ال تقل عن ( )3كم .
-2يج ��ب ان يتم ت�صريف مياه الف�ضالت ال�صناعية للم�صنع بع ��د ت�صفيتها الى الم�صادر المائية
الكبي ��رة او ال ��ى �شب ��كات المجاري العام ��ة او الى محطات ال�ض ��خ او الت�صفي ��ة بموافقة الجهة
المعنية من حيث نوعية وكمية الت�صريف النهائي .
-3ف ��ي حالة الت�صري ��ف ال�صناعي بعد الت�صفية الى الم�صدر المائ ��ي يكون هذا الت�صريف ا�سفل
المدينة بالن�سبة الى مجرى التيار مع مراعاة حجم الت�صريف للم�صدر المائي للم�صنع .
المتطلبات البيئية
-1ان�ش ��اء محط ��ة معالج ��ة متكامل ��ة وذات كفاية عالي ��ة لمعالجة الف�ض�ل�ات ال�سائل ��ة بما ي�ضمن
مطابقته ��ا لنظام �صيانة االنهاروتحدد تفا�صيل المحطة ونوعية المعالجة مع الدرا�سات االولية
للم�شروع.
-2ت�ض ��اف وحدات معالجة االنبعاثات الغازية وال ��ذرات ال�صلبة الى الهواء بما ي�ضمن ومطابقتها
لنوعية الهواء خارج حدود الم�شروع مبا�شرة للموا�صفات المحلية المعتمدة.
-3معالج ��ة الف�ضالت ال�صلب ��ة و�شبه ال�صلبة الناتجة عن العملي ��ات االنتاجية او محطة المعالجة
وتمت ��از هذه الف�ضالت بقابليتها عل ��ى التحلل الع�ضوي وعدم �سميته ��ا المبا�شرة للبيئة وامكان
ا�ستغالله ��ا كم ��واد اولي ��ة ل�صناعات اخرى مفي ��دة ،لذا ين�ص ��ح بال�سعي الع ��ادة تجهيزها الى
م�ؤ�س�سات �صناعية او معامل حرفية اخرى وبعك�س ذلك يتم طمرها في مواقع تخ�ص�ص ر�سمي ًا
لهذا الغر�ض ووفق الطرق اال�صولية المتبعة.
 -3انواع المتطلبات البيئية في الم�صنع
يعد نظام ال�سيطرة والتحك ��م من المتطلبات البيئية الأ�سا�سية والخطوة االولى الى تعزيز الحماية
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من المخاطر البيئية .وفيما يلي مناق�شة النواع المتطلبات البيئية الم�ستخدمة في م�صنع الر�شيد.
•متطلب��ات معايي��ر نوعي��ة المحي��ط :تعد معايي ��ر نوعية المحي ��ط اهداف ًا لنوعي ��ة البيئة
المحيط ��ة يمكن من خالله ��ا و�ضع الحدود الق�صوى الم�سموح بوجوده ��ا للملوثات الموجودة في
الماء والهواء والتربة .ويلزم ان يكون هناك اتفاق وا�ضح على االهداف المرجوة وتحديد معايير
نوعي ��ة يقبل بها المجتمع اليجاد بيئة نوعي ��ة جيدة .ولدى م�صنع الر�شيد هذه المعايير وال �سيما
ما يتعلق بالمياه وتركيز اقل على التربة والهواء.
• متطلب��ات معايي��ر االداء :ي�شي ��ع ا�ستعمال هذه المعايي ��ر فيما يت�صل بمتطلب ��ات المراقبة
والترخي� ��ص والتنظي ��م .فهي تح ��د من كمية او مع ��دل ت�صريف المياه العادم ��ة والملوثات من قبل
الم�صن ��ع قي مدة معينة .ويعد اخ ��ذ العينات والر�صد هما الو�سيلتي ��ن الوحيدتين لمعرفة االلتزام
بمعايير االنبعاث والت�صريف .
• متطلبات ابالغ المعلومات :ان هذه المتطلبات تعمل على تقديم المعلومات الالزمة لمتابعة
االلتزام بالت�شريعات واللوائح البيئية وتقديم التقارير عن نتائج المراجعة لل�سلطات البيئية المعنية
.ام ��ا طرق الح�ص ��ول على المعلومات فيوجد لدى الم�صنع ا�ستم ��ارات م�صممة ومفرو�ضة من قبل
مجل�س حماية وتح�سين البيئة .
 -4البنى التحتية للم�صنع
للموق ��ع المكان ��ي ت�أثير وا�ضح في تحديد ن ��وع ال�صناعة المزمع اقامتها ووق ��وع الم�صنع في الجزء
الجنوب ��ي ال�شرقي م ��ن مدينة بغداد على ال�ضفة الي�سرى لنهر دجلة ل ��ه مبررات اليزال اثر بع�ضها
ماث�ل ً�ا حتى الوقت الحا�ضر فيما كانت مبررات اخ ��رى محدودة االثر على هذا االختيار ،ومن اهم
المبررات هي :
�أ) الحاجة للطاقة والوقود
وتع ��د من اهم البن ��ى التحتية ل�صناعة الزيوت النباتية فالم�صنع يحتاج الى طاقة تزيد على ()10
االف ميغ ��اواط �سنوي ًا وكمي ��ات �ضخمة من الوقود لت�شغيل االالت الموج ��ودة في االق�سام االنتاجية
تزي ��د عل ��ى ( )14الف طن من النفط اال�س ��ود �سنوي ًا وحوالي ( )6000طن م ��ن زيت الغاز �سنوي ًا.
وه ��ذه الحاج ��ة ال�ضخمة للطاق ��ة والوقود جعلت ق ��رار ادارة الم�صنع ين�صب عل ��ى ان يكون بجوار
الم�ص ��ادر الرئي�سية للتجهيز بها (م�صف ��ى الدوره ومحطة كهرباء جنوب بغداد في الجهة المقابلة
لها).
ب) توافر المياه
ت�ستخ ��دم المياه في �صناعة الزيوت النباتية الغرا�ض ع ��دة منها دخولها في عمليات االنتاج وتمثل
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ن�سب ��ة ا�ستهالك المي ��اه فيها ما يقرب من (. )%20وعمليات التبري ��د وتمثل ن�سبتها القدر االعظم
م ��ن ا�ستهالك المياه حيث ت�صل الى ما يقارب ( )%75واخير ًا ت�ستخدم المياه في تنظيف االق�سام
االنتاجية وتمثل ن�سبة ا�ستهالكها ( )%5من حجم اال�ستهالك .
وتق ��در الحاجة للمياه الى اكثر من ()900م�/ 3ساعة وهذه الكمية ال يمكن �ضمان الح�صول عليها
اال عن ��د وق ��وع الم�صنع على نهر كبي ��ر مثل نهر دجلة .وتطرح يومي ًا اي�ض� � ًا كميات كبيرة من المياه
العادمة كمعدل ()66.5م�/3ساعة البد من �ضمان ت�صريفها الى النهر ثانية .
ج) االختيار الموقعي
كان ��ت تع ��د المنطقة الت ��ي اقيم فيه ��ا الم�صنع قبل اكثر م ��ن ن�صف قرن من الزم ��ن من المناطق
الت ��ي تقع على حافة المنطق ��ة الح�ضرية لمدينة بغ ��داد وتحيطها ارا�ضي زراعي ��ة مزروعة خا�صة
بالب ��ذور الزيتي ��ة وبالتالي فان مخاط ��ره البيئية لم تك ��ن بالحجم الم�ؤثر ان ��ذاك ،ولكن التو�سعات
الكبيرة في كل من النمو العمراني لمدينة بغداد والطاقات االنتاجية للم�صتع عملت على ا�ستفحال
المخاط ��ر البيئية والمتمثلة بالملوثات الغازية (كمية كبيرة م ��ن االبخرة والغازات وهي عبارة عن
م ��واد كيميائية ودهنية يتعذر تكثيفها) وملوثات �سائل ��ة (المياه العادمه) ومخلفات �صلبة (التراب
القا�صر وورق التر�شيح والعلب البال�ستيكية والمعدنية والكارتونية التالفة).
 -5الو�ضع التقني لخطوط االنتاج
ت�صن ��ف خطوط االنت ��اج اال�سا�سية في م�صنع الر�شيد الى نمطين هم ��ا االنتاج الم�ستمر وي�ستخدم
ه ��ذا النمط في حال ��ة ورود وجبات كبيرة من الزيت الخام (تبلغ الوجبة الواحدة من الزيت الخام
الم�ستل ��م  300ال ��ف طن يومي� � ًا) .اما النم ��ط الثاني فهو االنت ��اج بالدفعة وي�ستخ ��دم عندما تكون
الوجب ��ة الم�ستلمة تبلغ  450الف طن ا�سبوعي ًا التي ت�ص ��ل على مدار اال�سبوع بكميات غير مت�ساوية
وانواع مختلفة من الزيوت الخام .والمعاينة المبا�شرة للخطوط االنتاجية �أف�صحت على حقيقة ان
الم�صن ��ع تمتاز خطوطه االنتاجية بالقدم ويعود تاريخ تا�سي�سها الى االربعينيات والخم�سينيات ولم
يت ��م منذ ذلك التاريخ تجديد ًا او تحديث ًا لالالت الرئي�سية ما عدا تجديد بع�ض االت التعبئة ول�صق
العالم ��ات التجارية اما �سائر الآالت فانها تعاني م ��ن كثرة العطالت والعمل على �صيانتها بمعدات
محلي ��ة ال�صن ��ع التي في احيان كثي ��رة ال تتوافق مع هذه االالت التي هي �سويدي ��ة المن�ش�أ .ال�صيانة
هنا لغر�ض ا�ستمرارية ت�شغيل الخطوط الإنتاجية رغم اال�ضرار والمخاطر البيئية الناتجة عنها .
 -6ت�شخي�ص المخاطر البيئية في الم�صنع
ان اجه ��زة االق�س ��ام االنتاجية ف ��ي ال�شركة قديمة ال�صن ��ع وتعاني من الت� ��آكل والن�ضوح والعطالت
الم�ستم ��رة مم ��ا ي�سم ��ح بع�ضها بت�س ��رب الناتج م�سبب ��ة التلوث ومخاط ��ر �صحية وبيئي ��ة .ويح�صل
الم�صن ��ع على مياه اال�ستخ ��دام العام والداخلة في عمليات االنتاج من ا�سالة الماء ،وال تخ�ضع هذه
المي ��اه لفحو� ��ص جرثومية او كيميائية في الم�صنع قب ��ل ا�ستخدامها في االنتاج او في غ�سل معدات
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االنت ��اج .وهناك هدر وا�ض ��ح للمياه في كثير من المواقع وفي نف�س الوق ��ت يتم التخل�ص من المياه
ال�صناعي ��ة العادم ��ة بالقائها في المجاري مبا�شرة من دون معالجة وه ��ذه المياه تحتوي على مواد
خط ��رة كيميائي ��ة وبيولوجية .كذلك وج ��ود اكوام الم ��واد البال�ستيكية والكارتوني ��ة التالفة ،ف�ض ًال
ع ��ن اكوام التراب القا�صر الم�ستعمل في ال�صناع ��ة وورق التر�شيح المجمعة في االق�سام االنتاجية
فا�صبح ��ت منطقة تجميعه ��ا محط لتجمع الح�ش ��رات واالو�ساخ والروائح الكريه ��ة م�سببة مخاطر
كبي ��رة .ناهي ��ك عما يطرح من ابخرة في الجو محملة بالم ��واد الزيتية المتطايرة والتي ال تمر باي
عملية تنقية .
ان االج ��راءات المتعلقة بالحفاظ على البيئة بدائية وتقليدي ��ة ان وجدت فهي ال تت�ضمن ا�ستخدام
اال�ساليب الحديثة في معالجة المخلفات على �سبيل المثال.وتفتقر اي�ض ًا ادارة الم�صنع الى االدارة
ال�سليم ��ة للم ��وارد البيئية ب�شكل عام والى نظام مفاهيمي متكامل يعتم ��د مباديء تنموية م�ستدامة
مث ��ل االنتاج النظيف وحماي ��ة الموارد البيئية .كذلك هن ��اك عدم و�ضوح لأبع ��اد المخاطر البيئية
الناجمة عن ا�شكالي ��ات الهدر للموارد الطبيعية والتلوث لدى العاملين على المدى القريب والبعيد
مم ��ا يجع ��ل �أي ًا من ا�ساليب ادارة المخاطر المتبعة في الت�صدي له ��ذه الظواهر قا�صرة عن تقديم
الحلول وتقييم الخيارات وكذلك �صعوبة تحديدالأولويات في �أي من المعالجات المتبعة �آني ًا .
 -7الواقع المعلوماتي الحالي في الم�صنع المبحوث
ر�سمت المعاي�شة الميدانية للباحثة في م�صنع الر�شيد �صورة للم�سار المعلوماتي فيه ،وتم ت�شخي�ص
النقاط التالية :
�أ-ي� ��ؤدي ت�س ��ارع التغييرات البيئية ال ��ى ازدياد الطلب عل ��ى المعلومات مما عك� ��س عجز اال�سلوب
التقلي ��دي (اليدوي) المتبع في الم�صن ��ع المبحوث عن تلبية المتطلبات من المعلومات الحديثة
والفورية التي هي اال�سا�س في اتخاذ القرارات ذات االثر اال�ستراتيجي مما فر�ض �ضرورة التحول
ال ��ى اال�سلوب الحديث المتمثل باال�ستعانة بتكنولوجيا المعلومات (الحوا�سيب وال�شبكات) نظر ًا
لم ��ا تقدمه م ��ن �سرعة في انجاز الأعم ��ال ،ودقة ف ��ي المعلومات ،وقدرة فائق ��ة على تخزينها،
وا�سترجاعها في الوقت المنا�سب .
ب-االداة المتاحة الدارة المعلومات الوحيدة في الم�صنع هي اال�ستمارات المعتمدة لجمع وتبويب
وتوثي ��ق المعلومات عن العمليات االنتاجية والفحو� ��ص البيئية وعن المخالفات الم�سجلة ،وعن
المعالجات الم�ستخدمة .لذل ��ك فانه من ال�ضروري ان يوفر الم�صنع برنامج ًا محو�سب الدارة
المعلوم ��ات ،ومن ال�ضروري اي�ض ًا العمل على ت�شجيع تب ��ادل المعلومات بين الم�صنع وال�شركة
التابع لها وبقية الم�صانع التابعة لل�شركة اي�ض ًا وهذا ما توفره �شبكات االت�صال بين الحوا�سيب،
ومن ال�ضروري توزيعها بين االق�سام االنتاجية واالدارية في الم�صنع .
ج-ان الم�صن ��ع المبح ��وث يعتم ��د المح ��ددات البيئية التي اقرته ��ا الجهات الم�س�ؤول ��ة عن حماية
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البيئ ��ة ووفق ما تفر�ضه المحددات العالمي ��ة لتحديد الملوثات وكمياتها التي تطرحها االن�شطة
االنتاجي ��ة للم�صنع ،وان �أي خلل في ادراك اهمية المعلومات ال�صحيحة التي تعتمد عليها هذه
المحددات يولد نتائج لي�ست في �صالح الم�صنع .

المحور الرابع  :اال�ستنتاجات والتو�صيات
او ًال  :اال�ستنتاجات
-1ت�ش ��كل انطالق ��ة ادارة المخاط ��ر البيئية في ال�سن ��وات االخيرة ميزة فريدة م ��ن نوعها ،اذ ان
الحاج ��ة الى تقويم انعكا�س ��ات االعمال االقت�صادية واالدارية عل ��ى البيئة ب�صورة عامة حملت
ا�صح ��اب االخت�صا�ص االداري والتنظيم ��ي المحلية والدوليه الى االهتم ��ام بهذه االدارة ،وهي
ت�شم ��ل في معظم االحي ��ان ان�شطه متعدده تعود ال ��ى قطاعات ومجاالت مختلف ��ه .ولكن الر�ؤيه
الجدي ��ده الم�ستنده الى البيئه والتنميه ،جعل ��ت المخت�صين والباحثين واالداريين ينظرون الى
هذه االن�شطه نظرة جديده ومتجددة.
-2عل ��ى الرغ ��م من اهمي ��ة درا�سة المخاط ��ر البيئية في برام ��ج ال�سالمة وحماية البيئ ��ة �إال انها
ل ��م تحقق تراكم ًا نظري� � ًا كافي ًا لبلورة اط ��ار مفاهيمي متكامل ي�ستوع ��ب فل�سفة هذه المخاطر
واهميتها في قرارات وخيارات العديد من المنظمات .
-3ي� ��ؤدي ادراك المخاطر البيئية دون الم�ست ��وى المطلوب الى تعر�ض المنظمة الى مواقف اخطر
اذا ما تم التعامل مع المخاطر ب�صورة غير منا�سبة .
-4ق ��د تزايدت المخاطر البيئية ل�صناعة الزي ��وت النباتية نتيجة اعوام طويلة من االهمال ،فلي�س
هن ��اك اال قلة من الخطط تول ��ي �إهتمام الالزم للمخاطر البيئية .وق ��د ان�شغلت هذه ال�صناعة
بمو�ضوع ��ات الح�ص�ص االنتاجية والمكا�س ��ب ق�صيرة االجل ولم ت�ستثمر اال قلي ًال في اجراءات
الحماي ��ة البيئية ،كما ان هن ��اك �ضعف في االمتثال للنظم البيئية ون ��ادر ًا ما تطبق هذه النظم
بالطريقة المالئمة
-5تلم�س ��ت الباحث ��ة اثناء وجودها في االم�صن ��ع المبحوث �ضعف الممار�س ��ات االدارية في مجال
ادارة المخاط ��ر البيئي ��ة و�ضعف االهتمام ف ��ي الجوانب الفنية عند التعامل م ��ع المخاطر ،في
الوق ��ت الذي اك ��دت فيه معظ ��م االدبيات على اهمي ��ة ودور برام ��ج ادارة المخاط ��ر في تقليل
الح ��وادث المحتملة وتقليل وازالة اثارها اعتماد ًا عل ��ى التقنية ،وامكانيات ت�شخي�ص المخاطر
،وتحليلها ،ثم ا�ستخدام الو�سائل المالئمة لل�سيطرة عليها .
-6انخفا� ��ض الوع ��ي البيئي لدى معظم العاملين ف ��ي االق�سام االنتاجي ��ة وادى ذلك الى ت�صريف
كمي ��ات من الزيوت الى �شب ��كات المياه ال�صناعي ��ة القديمة دون اكت ��راث با�ستعادتها وجمعها
داخ ��ل االق�سام لال�ستفادة منها والحف ��اظ عليها كمادة اولية من جهة ،ولتقليل التلوث من جهة
اخرى .
135

-7ان المعايير والمحددات البيئية التي يتبعها الم�صنع و�ضعت باعتماد التراكيز العظمى الم�سموح
به ��ا من قبل منظمة ال�صحة العالمية ،مما ادى الى حدود غير واقعية لالنبعاثات الم�سموح بها
وبالتال ��ي عدم امكان االلتزام الكامل بتطبيق ه ��ذه المعايير االمر الذي تطلب الحاجة لدرا�سة
ال�ش ��روط البيئية وم�ص ��ادر المخاطر البيئية وا�سبابه ��ا وتكاليف اج ��راءات التحكم بالملوثات
ونتائجه ��ا وذلك قبل و�ض ��ع معايير ف�ض ًال عن اعتم ��اد طريقة مرحلية لتطبي ��ق المعايير وذلك
باالعتماد على نتائج هذه الدرا�سات .
-8يمت ��از تدفق المعلوم ��ات المحددة المخاطر البيئية في م�صنع الر�شيد بنق�ص حاد في كثير من
االحيان ،وهذا ما ي�ؤدي عادة الى انماط ا�ستثمار هي دون النمط االمثل من وجهة نظر محلية .
-9يفتق ��ر الم�صنع الى تكنولوجيا االت�صاالت الحديثة كاالنترنت وكذلك تقنيات حفظ المعلومات
ون�شرها .
-10خ�ل�ال التج ��وال في اق�سام الم�صنع وجد ان هناك نق�ص ًا ف ��ي اجهزة قيا�س انبعاث وت�صريف
المياه الملوثة التي لها دور كبير في ت�سجيل المعلومات البيئية ال�ضرورية.
-11تعان ��ي االق�سام االنتاجية م ��ن نق�ص في المعلومات الموثقة عن ا�س� ��س تداول المواد الخطرة
عل ��ى البيئة وت�صنيفها وتخزينها ونقلها واتالفها والتخل�ص منه ��ا وتحديد كمياتها وفق ًا اللية
معينة .
-12نق�ص الكوادر الم�ؤهلة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت وت�شغيلها واال�ستفادة
من خدماتها .
-13نق�ص وت�شتت وفقدان المعلومات البيئية يعد ظاهرة وا�ضحة في الم�صنع مع وجود �ضعف في
التن�سي ��ق والتعاون فيما بين الم�صن ��ع المبحوث وال�شركة وم�صانعها االخ ��رى في ا�ستمرارية
تغذية بع�ضها بالمعلومات لغر�ض ا�ستخدامها في اعداد الخطط والتقارير .
ثاني ًا :التو�صيات
-1ان الم�س�ؤولي ��ة تحتم على م�صنع الر�شيد عدم االكتفاء بوج ��ود �شعبه لل�سالمة ال�صناعيه وانما
اقامة ادارة للمخاطر البيئيه ا�سوة باالدارات االخرى ويفتر�ض الو�ضع المقترح الدارة المخاطر
البيئيه تعزيزه ��ا بم�ستلزمات القيام بالدور الفاعل وتبن ��ي ا�ستراتيجيات و�سيا�سات ون�شاطات
مرتبطه ب�شكل ا�سا�سي بالبيئه والحد من المخاطر التي تتعر�ض لها.
-2تح�سين تقنيات �صناعة الزيوت النباتيه من الوجهة البيئيه وحجم متطلباتها من المياه ب�صوره
خا�صه ،ومقدار ما تولده من نفايات ونواتج ثانويه.
-3ايجاد الو�سائل الكفيله برفع الوعي البيئي لدى العاملين والتركيز على طرح الموا�ضيع المتعلقة
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بمعالجة المخلفات والملوثات(وبخا�صة فيما يتعلق بالمياه) و�سبل تطويرها من خالل الو�سائل
ال�سمعيه والمرئيه والمكتوبه.
-4التاكي ��د وب�صوره م�شدده عل ��ى العاملين في االق�سام االنتاجيه بااللت ��زام بم�ستلزمات ال�سالمه
والحمايه البيئيه في العمل التي هي جزء من الم�ستلزمات البيئيه.
-5دع ��وة م�صنع الر�شيد ال�ستخ ��دام مواد اوليه نظيفه والت�أكد تبني �سيا�سة االنتاج النظيف لإدارة
البيئ ��ه الداخليه للم�صن ��ع الموجودة حاليا ،به ��دف المحافظه على �سالمة البيئ ��ه والم�شاركة
الفعاله في تعزيز الحمايه البيئيه �ضمانا للتنميه الم�ستدامه.
-6توجي ��ه االهتمام نحو عملية جمع المعلومات البيئيه لدورها الفعال والكبير ،حيث يعك�س الواقع
ويبين مدى التطابق او االختالف لالن�شطه االنتاجيه ومقارنتها مع المحددات المفرو�ضه ومن
خالل اال�ستم ��ارات المرافقه لكل عمليه انتاجيه يمكن اال�ستفاده منها في بناء قاعده معلومات
قيمة.
-7تكثيف جهود ادارة الم�صنع لبناء �شبكة معلومات وتوجيه الجهود القامة قواعد للبيانات البيئيه
الم�شتركه مع كافة االق�سام ومع الجهات والمنظمات المحليه والدوليه.
-8من ال�ض ��روري ان توفر ادارة الم�صنع نظام ًا الدارة المعلوم ��ات البيئيه و�ضرورة ت�شجيع تبادل
المعلوم ��ات بي ��ن االجه ��زة الرقابي ��ه عل ��ى الم�ستوى الع ��ام والخا� ��ص ،وي�شمل النظ ��ام :نوعية
المعلوم ��ات التي يجب الح�صول عليه ��ا ،ومدة حفظ المعلومات في الملف ��ات  ،وانواع التحاليل
التي يجب اجرا�ؤها والمعلومات الميدانيه التي يلزم ر�صدها.
-9على الم�صنع احراز تقدم تقني �سريع في مجال النظم المعلوماتية الخا�صة ببرامج التحكم في
العملي ��ات االنتاجيه النظيفه ،فمن الممكن ا�ستعمال الحا�س ��وب ال�شخ�صي للتوا�صل مع اجهزة
التحك ��م المختلف ��ه ،وكذل ��ك من الممكن اح ��داث �صلة بين نظ ��م التحكم ف ��ي العمليات ونظم
المعلومات االداريه والبيئيه والنظم الخا�صة بال�صيانه.
-10ال وج ��ود لحل ��ول عجائبية وال يظهر ف ��ي المدى الطويل بدي ��ل ال�ستعادة الت ��وازن بين الموارد
وال�س ��كان والبيئ ��ة والعمل من اج ��ل مجتمع م�ستقر ن�سبي ًا ،الخطوة االول ��ى نحو الحل هي وعي
المخاط ��ر ،والخطوة التالية هي عم ��ل مايمكن عمله ا�ستعداد ًا لمواجهته ��ا وعلى الحكومة ان
تعمل باديء ذي بدء على معالجة المخاطر داخل ارا�ضيها.
 -11ا�ستخ ��دام االنترن ��ت ف ��ي ن�ش ��ر االعالنات البيئي ��ة لال�ستفادة م ��ن المعلوم ��ات الموجودة في
الم�ؤ�س�سات العاملة او التي لها عالقة بن�شاط الم�صنع كال�صحة واالمن الغذائي
-12يمك ��ن ان ت� ��ؤدي المعايير البيئية الى زيادة في تكاليف االنت ��اج وان ت�شكل حواجز تعوق النمو،
لك ��ن يمكنه ��ا اي�ض� � ًا ان توفر اط ��ار ًا للتنمي ��ة االقت�صادي ��ة الم�ستدام ��ة بيئي ًا وان تع ��زز ادارة
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المخاط ��ر .ويتوقف ا�ستيفاء الناتج االيجابي من هذه المعايير على التحديد المنا�سب لها في
الم�صان ��ع المحلية والدولية وتطبيقها بفعالية وتنفيذها بو�ض ��وح .وت�ستند هذه المعايير عادة
الى مباديء علمية ترمي الى التخفيف من المخاطر التي قد تلحق بالبيئة والمخاطر التي قد
تلحق بال�صحة وال�سالمة العامة .
-13ا�صب ��ح م ��ن ال�ض ��روري ان تكون ل ��دى المجتم ��ع المحيط بالم�صن ��ع دراية بما يج ��ري داخله
وبالمخاطر البيئية التي تن�ش�أ عنه وبال�سبل المثلى لمواجهتها .كما ي�صبح من ال�ضروري اي�ض ًا
ان يكون هناك تن�سيق جيد وم�سبق لجهود اال�ستجابة من داخل الم�صنع وخارجه حتى تتكامل
هذه الجهود وتزيد فاعليتها في مواجهة المخاطر من دون تناق�ض او تنازع .
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